

















Legal Learning through the Experience of Lawsuit in Person:
The Actual Case Study of Filing a Restrictive Injunction 
to Cutting High Trees in Private Common Garden
Hiroto Hata
Abstract: Several years ago, the author had experienced the short lawsuit on restrictive 
injunction to cutting high trees in their private common garden against the condominium 
association’s board of directors, and reached a victorious reconciliation. This case will be  
reported here, because it was simple and short but also included the dynamics between both 
adversaries and of tripartite relationship in court, furthermore the background history in 
community. He, as a sectional owner and plaintiff of representative action, will marshal the 
related facts in chronological order and analyse the process of the suit and some general 
assemblies in the perspective of socio-legal studies. He at first tried to negotiate in writing, 
but the new board adhered to the procedural-illegally passed program yet, so that he had to 
resort to court. Fortunately just the ﬁ ling postponed the tree conversion and through the court 
hearings in a closed round table room, the judge advanced its stop untill the passage by special 
resolution (more than 3/4 in all voting rights) according to the new act and its related cases, 
that both agreed to. So it turned out that despite try and error adjustment by which even 
intellectual persons must learn accurate laws and facts and seek to communicate with others 
and defendants, ordinary people and companies tend to take for granted their own fragmentary 
and/or old knowledge and information, fall into a mistaken insistence or futile dispute, and keep 
on blaming their former adversaries indeﬁ nitely. As an improving plan, specialised lawyers or 
judicial scriveners always had better take part in the operation of condminium management 
and especially if any issues in doubt or dispute, advise all owner-citizens on legitimate and fair 
method inexpensively.
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ある。港区トップ > 環境・まちづくり > 環境 > 都
市環境 > 環境アセスメント > ビル風対策に関する
手続きについて　更新2018年1月13日
h t t p s : / / w w w . c i t y . m i n a t o . t o k y o . j p /
kankyoushidouasesutan/birukaze.html
　港区ビル風対策要綱　2013年3月29日
https : //www.c i ty .m ina to . t okyo . jp/re ik i /
reiki_honbun/g104RG00002244.html
第10条 ( 防風植栽の生育状況の届出 ) を参照。
９　大きな裁判所のサイトで詳しい書式が入手でき
たので活用した。裁判所トップ >・・・東京地方裁





























































































































また，「第99表 仮処分既済事件 審理期間別 全地方
裁判所」同頁によると，33％（総数6195件中2058件）
が10日以内，22％（同1359件）が20日以内に終結し
ている。本件は11日目に和解で終結した。
18　狭い敷地でも立派に生育している例として，広島
市県道70号あけぼの通り中央分離帯の16本（東区東
蟹屋町から曙５丁目）や横川橋の袂四隅の４本（中
区寺町８番，西区横川町1丁目）などがある。前者
の紹介記事に「ひろしま街並み散歩 あけぼの通り
７ 行き交う車に潤い与える緑」中国新聞2006年9
月15日夕刊１頁「メタセコイア・・和名をアケボ
ノスギ・・あけぼの通りにはぴったりの街路樹だ。
一九八一年に決まった通りの愛称に合わせて植えら
れた」がある。
　　他方，建設計画により惜しまれつつ伐採される例
もある（「メタセコイア：挿し木で復活 ２代目『ト
トロの木』植樹 運動場拡張工事，２年前に伐採 飯
塚・立岩小／福岡」毎日新聞2018年11月15日筑豊版
23頁）一方で，倒壊の危険性のみならば，由来の説
明や専門家の診断により理解が進んで保存が決まる
場合もある（「熱意で残ったメタセコイア いわき・
好間高校内の８本／福島」朝日新聞2003年１月27日
朝刊福島１面29頁）。
19　例えば，ビル風対策には数ｍ以上の樹高が一般に
想定されている証左として，大手建設会社が高さ６
ｍの防風装置を開発したという記事を引用した。
大林組HOME ＞プレスリリース＞2000.10.25ビル風
低減にモニュメント型防風装置「Flowps」を提案
http://www.obayashi.co.jp/press/news200010252
　また，竣工翌年の2004年９月７日に生じた風速
60.2ｍの記録的な強風にも本件の植栽樹木は耐え抜
いたという実績を間接的に示すため，新聞記事「襲
う暴風，生活直撃　重軽傷者は80人に　台風18号
猛威／広島」（朝日2004年9月8日朝刊広島１面24頁）
などを，さらに比較のために，同じ台風で幹が上部
で折れた公園のメタセコイアの現況画像も挙げてお
いた。
20　民事訴訟法第267条（和解調書等の効力）
和解・・・を調書に記載したときは，その記載は，
確定判決と同一の効力を有する。
21　本件共同住宅管理組合の管理規約は今世紀初頭に
準備された内容であったが，淵源を辿れば1962年の
法制定当時のまま援用しており40年，本件当時では
半世紀以上前のまま法改正を反映させずに悩んでい
たわけである。
22　稻本洋之助・鎌野邦樹『コンメンタール マンショ
ン区分所有法 第３版』（日本評論社2015年）101-104
頁参照。
23　六本佳平『法社会学』（有斐閣1986年）198-206頁
24　松浦 馨「保全訴訟の本案化」鈴木忠一・三ケ月
章監修『新・実務民事訴訟講座14 保全訴訟』（日本
評論社1982年57-82頁）によれば，保全手続には本
案訴訟を待たずに満足的処分で終わる現象があると
いうので，本件のように実質的に決議無効で工事中
止となったついでに，さらに係争の素である伐採理
由の有無にも少しは立ち入って，「両論併記で総合
的に検討し直す」といった確約を取り付けた方が有
意義だった。これは申立人が書面で要求し，裁判官
も考慮していた事柄であったが，肝心の債務者，管
理組合理事会には通じていなかったからこそ条項化
が必要だったと思われる。
25　和田安弘『法と紛争の社会学：法社会学入門』（世
界思想社1994年）102-110,123-124,174-179頁。
展開・変容モデルは，侵害の認知，不満不服，救済
要求，紛争，交渉，訴えという流れである。
